A Short Note on Hattori's Conjecture for Grassmann Manifolds. by 阿原,一志
明治大学科学技術研究所紀要
32〔6｝：83－98．　1993
Mem．　Inst．　Sci．　Tech．　Meiji　Univ．
32（6）：83－98．　1993
AShort　Note　on　Hattori，s　Coajecture　for　Grassmam　Manifolds．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KAZUSHI　AHARA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Departement　of　Mathematics，
　　　　　　　　　School　of　Science　and　Technology，　Meiji　University
　　　　　　　1－1－1，Higashimita，　Tama－ku，　Kawasaki－shi　214　JAPAN
　　　　　　　Received　October　8，1993；Accepted　December　9，1993
　　Synopsis：In　this　paper　we　introduce　Hattori，s　conjecture　for　G－
symplectic　manifolds　and　give　a　proof　of　this　conjecture　for　Grassman
manifolds．
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　　1．Introduction
　　In　this　P叩er　we　introduce　Hattori，s　conjecture　for　G－symplectic　man－
ifolds　and　give　a　proof　of　this　conjecture　for　Grassmann　manifolds．　As　an
analogue　of　Kodaira　va皿ishing　theorem　for　KEhler　manifolds，　Hattori［H】
gives　conjectures　on　the　index　of　a　certain　eMptic　operator　on　symplectic
manifolds（Conj　ect　ure　A　and　Conjecture　B　in　sectioh　2．）He　also　gives
a　conjecture　o皿the　estimation　of　the　relevant　module（Conjecture　C　in
section　2．）
　　He　also　shows　that　if　a　manifold　M　is　homogeneous　symplectic，　using
BoIeI－We皿theory，　this　conjecture　c『n　be　restated　as　an　inequality　in
The　author　is　partially　supported　by　Chief　Rese肌ch　of　the　Institute　of
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terms　of　the　root　system　and　the　complementary　weights．　Using　this
we　shal1　prove　Hat　tori，s　Conjecture　C　for　Grassmann　manifolds．　This　is
stated　in　Theorem　2．5　and　is　shown　in　section　3，
　　The　author　would　like　to　thank　Prof．　A1【io　Hattori　for　his　constant
encouragement・
2・Hattori，s　co】【噸ecture
　　Let　M　1）e　a　srnooth　compact　co皿ected　symplectic　manifold　With　sym－
plectic　fblmω．　Let　J＆nd〈，＞be　an　almost　complex　structure＆nd　Rie－
mann　metric　satis｛yingω（u，の＝〈九，．v＞fbr　any％，”in　T．　M，　z∈M．
We　say　they　81e　compatible　wi伍ω．　We　can　take　such　J　and〈，＞fbr
a皿ysymplectic　manifbld．
DEFINITION　2．1．
　　Ac・mplex　li皿e　bundleξ・ve・1匠1s　p・sitive・if・and・吻ff‘he・e㎝冶¢s
a　poSitive皿umber　r　sロd1　that　c1（ξ）＝r回，曲eτe　cl　j5「蓄he£ls‘（］hern
das5．
　　This　definition　is　modeled　on　that　of　positive　holomo叩hic　hne　bundle
ξon　a　K乱hler　manifold　M「with　K乱hlel　fblmの．　In　that　case，　if∂denotes
伍eDolbea皿lt　operator，　then　it　is　well　known　that
　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n
i・d・xS⑭（〈T“M⑭ξ）一Σ（－1）“dimH“（M；〈T’M⑭ξ）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q
Kodaira，s　vanishing　theorem　states　as　follows．
（KODAIRA’S　VANISHING　THEOREM）．
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If・M・is．Kihle・andξfs　posj伽e‘hen
　　　　　　　n
∬q（M；〈T’・M⑧ξ）－o
fbr　q＞0．
We　have　an　easy　corollary．
COROLLARY’2．2．
　　ff　M　is　Kihler　andξis　positrv’　e‘he皿
　　　　　　　　　　n
index∂⑭（〈T●」M⑭ξ）　≧　0・
　　Returning　to　the　symplectic　case，　a　Dirac　operator『∂associated　with　a
compatible　pair　of　almost　complex　structure　J　and　metric〈，＞as　before
can　1）e　defined　in　such　a　way　that　its　symbol　has　the　same　form　as　the
Dolbeault　operator．
　　The　first　of　Hattori，s　conjectures　is　as　fbl［ows．
CONJECTURE　A．
　　ff　M　is　symplec　tic　a皿dξfs　positive　then
　　　　　　　　　n
」・d・x∂x（〈T’MXξ）≧o・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Next　we　consider　a　case　that　a　compact　Lie　groupσacts　on　M「and
ξsuch　that　the　action　pleselves　the　symplectic　fbrmω．　The　followi皿9
is　an　equivariant　velsion　of　Conjecture　A．
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CONJECTURE　B．
ff　M　is　・ymplectic，ξis　p・su’tive・and・G・acti・皿・n　M　andξ・Then
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n
　　　　　　　　　　　　　　　i・d・xσb⑧（〈T’M⑭ξ）∈R（σ）
is　a　true　repres・ntati・n，　where・R（G）」5　a即・e・en‘a‘f・n・spa・e・fσ・
　　Hattori　considers　a　more　strong　conj　ecture　・
CoNJEcTuRE　C（HATToRI，s　CoNJEcTuRE）・
　　．F・r　any　fix・d　p・int・P∈Mσ
　　　　　　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　n
　　　　j皿dexσ万⑭（〈T°M⑧ξ）≧〈T°M⑭ξ⑭sD（ξ）（1㊥T．　M）lp
in・R（σ），　where・D（ξ）＝1）ξ（P）一　（n＋1），
Dξ（P）＝　minc1（ξ）（x）
」：an　almos蓄comple】【s¢τudule
　　C・mpa‘jble　w：紬ω・
X：dosed　J－Cロ1ve　ln‘he　5ense
　　　of　Grornov　tGl　through　P
　6
，
dim　M＝2n　a皿d　the　inequalt’ty　mea皿5‘ha‘‘he　　Ience　of　bo‘五5jdes
is・a　t・・e・ep・esentati・n　j皿R（σ）
　　We　ca皿check　that　Conjecture　C　is　correct　in　the　following　cases・
THEOREM　2．3［HATTORI］．
　　血the・f・皿・曲g　casesσ・njectu・e　C　iS　C・rrect・
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‘1♪　M＝pn（C），σ＝T⊂σ（n十1）：・ma】ロ’mal　torロ5，
　　　　　ξ。1　a　hyperplane　bundl・・ve・M，ξ＝（ξ。）⑧∂，8＞0．
　　　　　‘Remark　that　De（P）r8fb・町伽d　p・加P♪・
（2）M⊂P・（C）1・・切・・…血ce，ξ一（ξ。）⑳・；・＞O・and・G　t｛・｝．
‘の　　M「is　2　dime皿Sion　al，ω」5　a　vo1ロme　fblm　andσ＝｛e｝・
（4）Mi・4・dim・面・副，σニS1　and　M　h蹴m・ment鵬P・
If．M　is　a　Grassmann　manifbld，　we　have　a　theorem　as　fbUows．・
THEOREM　2．4［HATTORIユ．
　　Let　m，1　a皿d　m，　be　jntegers　sach伍a‘M1＜m＆nd　let　M　be＆complex
G・assma皿皿manffbldσ・（・π，　m、）ニσ（τη）／σ（皿・）×σ（・η一m・）・σ＝
T⊂σ（M）＆d・・nMby　l・丘m1ゆ万・ati・n・Ldηb・伽‘au蓄・1・9i・al
m1－P1＆ne　bundle　a皿dξ＝（〈7鴇ηゆ）⑧∂fb18＞0・Then　Cb双1㏄加1e　C　is
eq・ivalent　t・the・f・皿・Wing　inequalt’ty　ab・・重工aulen‘P・lyn・mials
S（t－、）（¢・，…，¢鵬）≧（重・…£m、）∠52－（悔・－1）（鴨一糀・－1）（1㊥㊥εr1ち）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＜‘＜伽1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？7し1十1≦」≦m
He・e　t　is　a　p・Si　ti　ve　in　tege・，5．（t、，…，舌冊）」5　a　5d置ur・thncti・n　de伽d加
3．1ω，3廓（・）is　a　symmet・fc　pmd・d　d《痂｛ri　by
　　　　　　　　　　　sx（ノ41㊥…　㊥五ゐ）一Σ五呈1…五二あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢‘≧o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢1十鱒・十ε轟＝X
fbr　any　polynom1’a15ノ皇1，…　，ノlk＆nd
　　　　　　　伽』1奪玉me5
　　　　　　　｛（t7n1）＝（t，…，2，0，…，0）・
The　main　result　of　this　paper　is
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THEOREM　2．5．
　　　　　　3（tM・）（t・，…，tm）≧（t・…tm、）tst（1㊥㊥偽）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1≦‘≦Ml
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ml＋1≦j≦m
　　This　wi皿be　proved　in　section　3．　Hence　we　have　an　important　coro皿ary
about　Hattori，s　conjecture．
COROLLARY　2．6．
　　F・・M＝Gr（m，　m、），　Hatt・ri’S　C・nJ’ecture・C・is・C・rrect・
　　3．Proof　of　Theorem　2．5
　　1n　this　section　we　show　TheQrem　2．5。　We　shaU　prepale　some　notations
at　first，
DEFINITION　3．1．
　　（i♪　　For　a　positi▼e　integer　m，　let　Mm　ニ｛（λ1，λ2，…　，λ鵬）1λ‘∈
Z，λ1≧λ2≧…≧λm≧0｝and　we　call　an　elem　en　tλ＝（λ1，…，λ鵬）of
Mm　a　signature皿umber．
　　（2♪　For　A∈Mm，　a　norm　IλI　is　defined　bア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1λ1＝λ・＋λ2＋…＋λ，n・
　　（の　　Let　t1，t2，…，tm　be　polynomials　and　the重r　symmetric　product
・f　deg・ee・t・be・d・m‘・d　by　st（‘、㊧…㊥tm）．
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F（》rλ∈Mm，　the　SChロ1　fhnction　5λ」5　defined　hア
5λ（¢、，…，t鵬）ニ
理一1＋λ・
ぜ一2＋λ’
　　　…
tl＋λ鵬一1
¢杢恥
●　　●　　●
o　　●　　●
●
?
●
O??
?
●
?
嬬一1÷λ・
嬬一2＋λ・
　　　…
th＋λm－i
　　癖
／△，
wh・・e△＝n‘．」（ち一ち）・
　　（のLet・k，ゐbe　p・si　ti　ve　in　tege・5皿d　n＝（n、，…，π為），　r＝（7、，…，rh）
be　mu1¢」－」皿‘ege・S　such‘ha重π‘，7」are　P・sitive　i皿tegers皿dΣ‘π‘ニ
Σ」・」・四・d・fin・皿・x重・皿d・d・・mb加」・・n（「・・by
nC』＝≠ （・｝）・≦i≦k
　　　1≦」≦h
（1）
（2）
（3）
・｝∈z，・｝≧o
　轟
Σ・1－・」
‘＝1
　A
Σ・1－n・
」ニ1
?
R・ma・k　that（・，・，＿，・）0（。一，，，）＝。α・
　　ぐの　Let　1＝（‘1，i2，…，づ為）be　a　mu1‘」－fndex．　Fb・8mπ1蓄」一血蓄ege・
e1＝（e‘1，…，e‘、）a皿d　i皿determinates　t‘1，…，t‘、，ap・o血ct　H5　t‘ゴ㎜［d
・p・w・・麟1’b・d…‘・d励㎝砺¢｝1・F・・F∈Z［t・、，…，t・、］，・
…塑d・皿t・・ft｝「i皿Fbe　de皿・ted　by　F／t｝1・
　　‘7り　　Forλ＝（λ1，…　　，λm）andλ8＝（λ窪，…　，λ多π）」皿M鵬，　we　58」7
λ」一・・λ1f
　　　　　　　　　　　　λ1≧λ1≧λ2≧λS≧…　　≧λ77乙≧λ；n≧0．
The　main　theorem　of　this　paper　is　as　follows．
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THEoREM　3．2．’・For＆ny　m，　m1，　t，　the　fbllowing　ineqnalt’狽凵@h lds：
　　　　　　　　　　3（、一、）（t・，・．・∴，¢m）≧（t・、）tst（1㊥㊥¢r1ち），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ε毫
wh。re　li－（1，2，…，m、），1、一（m、＋’　1，…，m）and≧m・㎝・細
the・difference・fr・m　the　right　sides　t・the・left　side・f・this　f・rmula・is　a
polynomia1　with皿o皿一negative　coeficien　ts・
　　In　the　sequel　let　1＝（1，2，…，m）and　ei　a　multi－integer（e1，…，em）・
　　We　calculate　the　right　hand　side　of　Theorem　3．2．
LEMMA　3・3・　ω　∬e1謝」5五e5Σ‘∈I　e‘＝M・t，Σ‘∈1。　ei≦2，　then
　　　　　　　　　　　　（t・、）tst（1㊥㊥εr1ち）／tf’＝町2Ct－・、、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ε島
wh・・e・、、＝（em、＋、，…，・m），　and・t－・・、＝（t－・・，…，t・’一・鵬、）・
　　②　ff　ei　satisfies　2）i∈1・ei＝m・t，Σi∈1。　e‘＞t，　then
　　　　　　　　　　　　　　　（t・1）tst（1㊥㊥εr1ち）／ti’－o・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏
‘3♪5ご一c・×5ご一¢・×…・s‘’e－・／t｝；2一町、α一・、、，
　　wh・・e　st－¢i　＝・st－e・（tm、＋、㊥…㊥tm）・
　　（P…f）
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恥。m　the　definiti。n，　we　ha▼e
ei、　Ct－・i、＝≠
（・1）1富｝
・｝∈z，・1≧o
Σ　・；・　－t－ei
5∈12
Σ・；・　・一・j
‘∈11
?
　　On　the　other　h＆nd，
　　　　　　　　　　　　　　　　　（t・、）tst（1㊥㊥㊥偽）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘∈115∈13
　　　　　　　　　　　　　　　　一Σ（t・、）¶（fr1ち）¢｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0＜¢哩く2　　　　　　‘∈11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－tτ＜ご　熾　　　　　　　　　　　　　　　　　　Σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゴ　3－
　　　　　　　　　　　　　　　　一Σtr，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（★）
whele（★）means　the　co皿dition
　　　　　　　　　　　　　　　　　o≦・1≦t，ΣΣ・｝≦t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘∈11」∈12
　　　　　　　　　　　　　　　　　Σ・1－・」Σ・1－t・’一…
　　　　　　　　　　　　　　　　　‘∈11　　　　　　　」∈12
These　calculations　imp五es　that
　　　　　　　　（‘・、）tst（1㊥㊥¢r1ち）一　Σ。、、α一，、、ti’．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鵠　　　　Σ、・・訓・2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Σ、2・・≦t
It　is　easy　to　show（3）and　we　omit　it．
　The　fbllowing　Lemma　is　know皿．
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LEMMA　3．4．　For　a皿y　n，　K＝（1，…　tn）and　tK＝（21，・一，Z鴇）∈Mns
we　have
　　　　　　　　　　　　　st・×…×st・一Σ（s。／慶）s。，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ∈Mn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　lpl＝ltxI
where・sti＝st・（t、㊥…㊥t。），　Sμ＝Sμ（t・，…，tn）・
　　This　lemma　is　noticed　in［1】，　p．143．
　　N・xt・w・・ca1・Ulate　Sλ（ti）／t｝’・
PRoPosITIoN　3．5．　　Forλ＝（λ1，…，λm）∈Mm，　we　ha▼e
　　　　　　　　　　　　　　Sλ，　　　　Sλ1＋1　　　・・・　　…　　Sλ1＋m－1　’
　　　　　　　　　　　　　5λ・－1　　5「λ・　5「λ・＋1…5λ・＋m－2
　　　　　　sλニ　　　　．　　　　　　　．　　　　　　　　　．　　　　　．　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　　5λゾ恥＋13λ踊一鵬＋2…　…　3λ恥
舳・re・Sλ＝Sλ（t、，…vtm），　st・＝　st（t、㊥…㊥tm）・
　　See［1］Theorem　5．5　for　this　proof．　From　this　proposition，　we　can
expand　the　Schur　function・
PROPOSITION　3．6．
　　3λ（t、，…，¢鵬）／t7
＝≠ （λm－1，…　　，λ1）
λL（λ｛，…　　，λ’m）∈Mm
（077う＝λ伽一くλm－1一く
　　eゴ十1λjl＝1λ5一騨11
　　　　　　　92
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where（onり＝（0，0，…，0）∈M鵬．
　（P…f）
R・…kth・t　5∠（t・㊥…㊥‘拠）一Σ；．。t｛・sz－・（t・㊥…㊥tm）・nd　w・
have
SA（¢・）d・t（5　（一…㊥¢恥））、」
　　　　　　　　　d・tぐ薯㌔紳塩㊥…＄t－））巧
　　　　　　　一d・tぐΣr紳→一・・（t2㊥…Φt鵬））ii
　　　　　　　　　λ1一λ2λ2一λ3　　　λm＿1一λ胃」　λ鵬
　　　　　　　一ΣΣ…ΣΣ　，｛1＋°°°＋’mS・一。、（‘2，…，tm）
　　　　　　　　　P1ニO　　P2ニO　　　　　Pm＿1ニO　P鵬；0
　　　　　　　　　Σ　tPト1λ‘1　s・・（‘・，…，tm），
　　　　　　　　　λ’〈λ
　　whele
　　　　　　　　　　　　　λ一P1＝（λ1－P1，…　　，λ鵬一P鵬）．
Repeat　this　calculation　and　we　c＆n　obtain　Proposition　3．6．
DEFINITION　3・7・　Fix　t，1，1・，12，el　satiSfyi皿8Σ‘∈1　e‘ニm・2，Σ，∈1，ε‘≦
??
　　ωWe　define　the　depth　dep（λ）・f　a　signatnre　number　A　by
　　　　　　　　　　dep：M鵬→Z：（λ1，…　　，λ恥）ト→≠｛λ‘＞0｝．
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，????
＝?
?（
＝?R
??????
　z＝｛μ∈M鵬口iLl＝1el21，己elρ（μ）≦m－Ml｝．
　1司01μ∈Z，we　5d
　　　　　　　　　　　ノ∈Mm
　（レm1－－1，…，レ1）μ＝レ糀・くレ鵬・－1く…Kレ1Kレ゜＝（2m・）
　　　　　　　　　　　・」＋1ノ゜1＝1ノ゜一「
Forμ∈Z，　we　set
　　　　　　　　　　　λ2∈Mm
（λ1，…　　，λml－1）　（om）＝λ〇一くλ1一く…　一くλ鵬1－1－・くλ鵬1＝＝μ
　　　　　　　　　　　（t－ej）十1λi－11＝1λjl
t－el　　1＝0．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　el2
　　　　‘∈11　　　　　　　　P∈2
　　　　」∈∬2
S（t－1）（t・）／t｝’一Σ≠L。S。（tm、＋・㊥…㊥tm）／ε｝；’
　　　　　　　　　　P∈z
　　　　（0冊）＝λ鵬1一くλ鎚1－1く…　　一くλo＝μ
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LEMMA　3．8．
　　　　1｝e‘μ∈Mm　suとh奮h＆蓄1μ1＝12－e111　1f　dep（μ）＞M1¢hen
5。（t・、）／t、、
　　（t・、）23∠（1㊥㊥偽）／¢｝」一Σ≠R。3。（ε肌、＋・㊥…＄tm）／t、。
　‘3♪
　（P…f）
　（1）　Filst　we　lemalldhat　ifλ3・くλ3－1　then♂ep（λ3）≧dep（λ3－1）－1．
Hence　if　a　sequence（λ拠1，λ鵬1－1，…，λo）satisfies
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then　O＝dep（0鴨）≧dep（λo）－m1＝dεp（μ）－m1．　Combining　this　with
Proposition　3．6　we　complete　the　proof　of（1）．
　　（2）　　Set　M2　：＝m－M1。　If　M1　≦M2　then　setπ＝M2，　tl＝（t－
e1，…@，t－e鵬1，0，…　，．0）∈ハln．　Because　50＝1，　we　h＆ve（2）f士om
Lemma　3．4．　If　ml＞鵬2　then　set　n＝MI　and　conSider　the　case　tm，＋1㊥
…　㊥t，nG）Q鵬1一鵬2．　It　is　e8sy　to　show　that
st（t恥、＋・㊥…㊥tm㊥o）＝st（t鵬、＋、㊥…Φt鵬）
and　hence　we　have（2）in　this　case．
　　（3）From　3．4，3．6　and（1）we　cleally　have（3）．
　　Tb　complete　the　ploof　of　Theolem　3．2，　it　is　s皿f覧cient　to　show　the
fbUowing　Proposition．
PRopos1TION　3．9．
　　Fb1μ∈z，≠Lμ＝≠」配P．
　　（PIoof）　We　de伽e　1匠44　and＊44　as　fbUows．
DEFINIT10N　3．10．
ω』Mt・己＝｛μ＝（μ、，…，μ鵬）∈Zlμ、≦2，♂・p（μ）≦d｝．
②・z’1・Mt’己→Mt・伽1　f・d・個by
（μ・，…，μd，・O，…，O）→（t，…，t，μ、，…，μd，0，…，O），
Wh・・e　th・・e　a・e（m・一の一‘伽・2魯fn　a囲・e・f・2，己・X・ept・P、，…，μ己．
　　（Remalk）　From　this　de五nition，＊t，o（0，…，0）＝（t鵬1）andホt・鵬1　i8
the　identity　map　on　Mt・拠1．
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正EMMA　3．11，
ω恥M皿y（λ1，…，λ鴨・－1）∈R。，λ5」・C・謳・・曲Mt・5．
　　（2♪　Le‘dbe振xed　such‘ha‘0≦己≦m，1－1．　lfμ1∈Mご・4　and
μ2∈Mt，4＋1・a蓄」・加8μ1〈μ2伽n＊ご・己（μ1）〉一　＊t，d＋1（μ2）．
　　（3♪　　Uhdel　fhe　co皿《五‘jon　of‘2♪，　we　h8Ve
1〆Hμ11＝t＋1　・t・d＋1（μ2）1－1＊2，己（μ1）1．
　　（Pr・・f）
　　（1）　Remark　thatλ」一くλ5－1　implies　dep（λ」）≧dep（λ」｝1）－1．　Usi皿g
thiS　it　iS　eaSy　tO　ShOW（1）．
　　（2）（3）　　Letμ1　a皿dμ21）e　given　by
μ1＝（μ｝，μ1，…，μ差，0，…，0）
μ2＝（μ1，μ1，…，μ差，μ蕊＋1，0，…，0）
suclL　t】hat
t≧μ1≧μi≧μ1≧μi≧…≧μ差≧μ互≧μ蕊＋1≧0．
From　the　d6finition
　　＊4己（μ1）＝（2，ご，…，Z，t，μ｝，μ1，…，μ互，0，…，0）
・4’＋1iμ2）＝（2，4…，2，A，μ塁，…，μ歪，μ差＋、，0，…，0）
a皿dwe　obtahL（2）and（3）easily．
　　Using＊∠14，　we　can　m＆ke　a　one　to　one　correspondence　between　Lp　and
Rμ・In　f』ct＊μ：Rμ→五P　be　defined　by
（λ1，…　　，λm1－1）ト》（＊t，Ml－1（λ1鴨1－1），＊t，m・－2（λ鵬1－2），…　，＊t・1（λ1））．
・μi・w・n－d・五皿ed　and　we　can　sh・w・that・it・is・皿t・8nd・nd・・ne・
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PROPOSITION　3．12．
　　＊μ　is・nt・and・ne　t・・ne．
　　（PIoof）　Cleally＊μis　one　to　one，　so　we　show　th＆t　it　is　onto．　We
d・五n・2－d・pth吻ご・M2，d→R・（μ1，’°°tPn）H≠｛μ‘1μ‘＝2｝．　Ifμ1く
μ2then　we　have　de〆（μ1）≧己e〆（μ2）－1．　Hence　fb：any（レ鵬r1，…，レ1）∈
1｝μ，
　　　　　　　　　　　　　　　d・pt（ノ’）≧d・pt（P・）一ゴ二皿、一ゴ．
It・m・ans・that・ti’ｸlmag・（・t・i）．
　　This　completes　the　proof　of　3．9．
REFERENCES
［G］M．Gromov，　Pseudo　holomorrpゐ‘c　curves　in　syt叩’εd‘c　manifolds，
　　Inve皿t．　math．82（1985），307－347．
［H］A．Hattori，　Private　communications．
［1］T．Iwahori，“Representation　theory　of　symme面c　gloups　and　gen－
　　eral　linear　910ups・（In　Japanese），”Iw＆nami　Shoten．
97
